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  A 19－year－old iemale was seen with chief complaint of hematuria． Examinations revealed
that s・he had purpura of the transition forrn irom the idiopathic thrombocytopenic to the throm一
’botic thrombocytopenic associated with renal hematuria． Review of literature and discussions










































質：Na 141 mEq／1， K 4．9皿Eq／1， C1100 mEq／1，











     Fig．3 H，E．染色×200
     Fig。4 H。E．染色×4∞
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Table 1出血性素因に関する検査所見 Table 2骨髄像























B－G （7．7， 7．2） ％




ｳ   者（一）
（一）（一）k一）（＿）
@ （一）（一）（一） （一）



















































単  核  細  胞 6 2．4
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核  分  裂 像「1 O．4
骨髄一三細胞
網状織内被細胞12 O．8
形 質 細 胞
考 按
フェラ二二細胞
所 属 不 明 1 O．4
 血小板の作用が血液凝固に関係することはHayem
（1878）D，Bizzozero（1882）2），によって報告されてい
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